




Practical study of swallowing function training program for community general elderly
：Judgment of intervention effect of “Swallowing forehead gymnastics”
Hiroto Watanabe
Abstract
  【Purpose】The purpose of this study was to evaluate the current status of swallowing 
function in general community-dwelling elderly people using objective indices and Per-
form swallowing forehead gymnastics and clarify its effects. 
  【Methods】The subjects were 25 general elderly people living in the community (average 
age 75 ± 4.2 years old / 5 men / 20 women). The evaluation was (1) EAT-10 (2) RSST 
(3) Daily throat-based activities (questionnaire). Swallowing forehead exercises were per-
formed three times a day (before breakfast, lunch, and dinner) for five seconds and five 
times repetitive exercises, each for 30 days. As an effect evaluation, (1) RSST (addition of 
measurement of each swallowing interval time) (2) Subjective impression (questionnaire) 
after swallowing forehead exercises was performed.
  【Results】The results were as follows: (1) In the screening test for the general elder, 5 
of 25 subjects were judged to be "suspicion of dysphagia" stronger (p<0.05). In addition, 
in elder people who aged 70 and over, there was a difference in the frequency between 
"singing" and "speech loud", and the RSST was significantly higher in the group with ac-
tivities (p <0.05). ② As a result of comparing “RSST” before and after “swallowing fore-
head gymnastics”, the group that tended to be lower than the average RSST by age was 
significantly more effective than the group that was higher than the average. An increase 
was observed (p <0.05). Furthermore, when “RSST” increased after “swallowing forehead 
gymnastics”, the time required to start swallowing ( γ = -0.686 p <0.05) and the time 
required for swallowing three times were reduced (γ= -0.900 p <0.01). ③ In a question-
naire survey on changes in consciousness and behavior related to swallowing after “frontal 
swallowing exercise”, many people felt the importance of “how to eat”, “throat activities”, 
and “exercise” ,for individual subjective swallowing functions





























































M 県 K 市に在住する高齢者 25 名（平均
年齢 74.6 ± 4.2 歳）である。対象者は、地
域で自立した生活を送っており、運動機能
の向上を目的に介護予防教室に参加してい
る。年代別人数は、60 歳代 2 名、70 歳代
19 名、80 歳代 4 名である。性別の構成は、
男性 5 名（平均年齢 77.4 ± 4.3 歳）、女性















時に 1 回以上可能だった 14 名中 12 名、初
回調査時と再調査時に嚥下回数が 3 回以上
可能だった 14 名中 9 名について追検証を
行った。再調査時には、質問紙調査を行い、
「日ごろ喉を使う活動とその頻度」につい
て 14 名中 14 名から、「飲み込みに関する











































た。活動頻度は、「毎日あった」「3 〜 4 日あっ







































































































が 25 名中 7 名であり、2 点以下だった者
が 25 名中 18 名だった。「RSSST」の結果は、
30 秒間で随意的な飲み込みが 2 回以下だっ
た者が 25 名中 8 名であり、3 回以上が 25
名中 17 名だった。「EAT-10」が 3 点以上
かつ「RSST」が 2 回以下であった者（両
方ともに不良群）は 25 名中 5 名だった。
一般高齢者の「RSST」の年代別平均回数
について先行研究を参考に算出した。その
結果 60 歳代で 5 回、70 歳代で 4 回、80 歳
代で 3 回という結果となった。本研究対象
者と比較したところ、平均回数以上を示し
たのは 25 名中 13 名。平均回数未満を示し
たのは 25 名中 12 名であった。年代別にみ
ると 60 歳代の対象者 2 名中 2 名が平均回
数以上を示した。70 歳代の対象者 19 名中
11 名が平均回数以上、19 名中 8 名が平均
回数未満を示した。80 歳代の対象者 4 名























「両方の活動があった」群で 3.2 ± 1.7 回、
「活動がなかった。またはどちらか一方の









実施前「RSST」平均値は 4.2 ± 2.4 回。







ける頻度と実施前 RSST の比較（平均値± SD）




実施前 6.1 ± 1.3 回、実施後 5.6 ± 2.4 回と
いう結果となった。「平均未群」における
「RSST」は、実施前 1.7 ± 1.4 回、実施後
























④ 「嚥下に 3 回要するまでの時間」と
　 「RSST」
図 2． 嚥下おでこ体操実施前と実施後における RSST 変化（平均± SD）
　　　A：平均上群　B：平均未群　＊：Man-Whitney Ｕ検定　p<0.05






変化について、実施前は平均 13.1 ± 7.7 秒、
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